




Invariable piano performance technique search for artistic expression
～The great achievement that Professor excellent teacher József Gát left～










It wants respectively to try a logical explanation of “Posture～”, “Structure of the hand～”, and 
“legato” from a physical aspect, an anatomical aspect, and a performing technique aspect based on 
“Technique of the piano performance” written by József Gát (1913～1967) to aim at the technical 
acquisition of the expressed piano performance, and to ﬁ nd a general law.
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　ガート教授は理想の姿勢として本書に、リスト（Franz Liszt, 1811～1886）、ラフマニノフ（Sergei 
Rachmaninov, 1873～1943）、ザウア （ーEmil von Sauer, 1862～1942）、ケントナ （ーLouis Kentner, 
1905～1987）、ブゾーニ（Ferruccio Busoni, 1866～1924）、リヒテル（Sviatoslav Richter, 1915
～1997）、ウンガ （ーImre Ungar, 1909～1972）、ヴァシャーリ（Tamas Vasary, 1933～）など音
楽史にその名を残すピアニスト達の写真を掲載しているが、ここではその中から、アントン・
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